



Investigatio:n of Historical Earth電uakes(4) 
Earthquake and Tsunami Damages by the Keicho Earthquake of February 
3， 1605 
Kumizi IIDA 
The earthquake and tsunami damages caused by the Keicho earthquake of 1605 are 
investigated from old documents co!lected to understand the damage locality and the occurrence 
characteristics of an earthquake in 0百Tokaidodistricts. The distribution of seismic intensity 
and tsunami inundation heights are also studied. Tokaido and N ankaido districts along the 
Paci五ccoasts w巴rehit by the tsunami of this earthquake. Most severe inundation heights are 
estimated at about ten meters in Tokushima P児島ctureand Hachijo Island. 
Two epicenters of the Keicho earthquake are assumed as longitude 137.8"E， latitude 34.0" 
N in Enshunada and longitude 134.9"E， latitude 33.3"N， 0百 KiiPeninsula， respectively. It is 
巴stimatedthat about自vethousand houses were destoryed and about several thousand peoples 
were drawned by the Keicho earthquake and tsunami. The magnitude of this earthquake is 
















































































































































































































































































































































入距離約2km で波高が4~5m ， 1854年の安政津波では
浸入距離約400mで波高が4mくらいとなっているので，


























log r (km) =0. 68M -3.58 (3)15) 
等から規模Mを求めると， (1)からM 二 8.3，(2)からM=

















ので，平均値109kmをとり， (1)， (2)， (3)式に代入して規
模Mを求めると8.4，8.1， 8.3となり平均して8.2強にな
る。また神戸，佐賀などのやや遠い地点の震度Vの範囲
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地震名 東j侮道i中 南海道沖 東海南海間隔
1096年12月17日 1099年 2月22日永長 → 2.17年7 ~ 9 時 5~7 時
1361年 8月3日正平 1360年11月22日 → 0.7年3~5 時
1498年9月初日 1498年9月初日明応 → 同日7~9 時 7~9 時(ワ〕
1605年 2月3日 1605年 2月3日慶長 → 向日19~21時 19~21時(ワ〕
由、 1707年10月28B 1707年10月28日 1~2時間12~13時 13~14時
1854年12月23日 1854年12月24日安政 → 31時間
9時 16時
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